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A CLINICAL OBSERVATION ON THE
       URINARY TUBERCULOSIS
Hidetoshi FuKATsu， Akio SEGAwA， Hachiro SENDA，
   Yoshimasa HAyAsE and Genitiro NisHiKAwA
   Fr・m the 1）吻血研げ研・1・9ノ， Aichi Medical U・iverst］
            （Director： Prof A． Segawa， M． D．］
    A clinicai observation was made on 29 cases of urinary tuberculosis newly feund at the urological
department of Aichi Medical College ｝lospital and that of・Tosei H6spital during six－year period，
1973 to 1978．
1． Urinary tuberculosis constituted O．340／o of new patients who visited t．he outpatient department
ef both hospitals． There was no striking difference by year．
2． Male to female ratio was 1．9． The age distribution showed the peak at the fifth decade．
3． Affected side was predominant on the left ・（65．5％）
4． 48．30／． of the patients had history of tubercglosis． Pvlmgnary tuberculosis was most frequent
（27・69／o）”







Urinalysis showed albuminuria and pyuria with rnany WBC in most of the cases．
Cystoscopy found many cases with normal vesical mucosa’and riormal vesical capaeity．
41．40／． of the patients showed accelerated blood sedimentatien rate more than 31 mm／hour．
MJcobacte吻m in tirine could be detected in 38％by smear and stain， and 7．2．4％by cultureL
．Primary drug resistance of Mrvcobacterium was seen in 38．50／o against streptomycin， 38．50／．
against INH and 15．40／e against PAS．
ll． Pyelographic changes were either slight or remarkable in many cases． Ureteral structure was
often found．
i2． 79．30／， of the patients were’treated by chemotherapy atone and 20．30／． bY nephrectomy with
chemotherapy． ChemQtherapy was carried out by combination．of SM， INH and PAS in 86．20／． of
the cases and its duration was 2 yearsi for sole chemotherapy and one year for post－nephrectomy．
13． So far， 72．40／． of the cases received all of the scheduled treatment and none of them has shown
recurrence of tuberculQsis．
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は じ め に
































31～40歳2｛ 」 （20％）， 41～50歳29U （20％）， 51～60
歳2例（20％），61歳以．lt 2例（20％）と各年代に平均
してみられ，女子では21～30歳3例（15．8％），31～40






















































    Table l．症例
1299
症 氏 性 年 初診時
例名別齢主訴             W
治療前尿所見
 治 療 前      結核病巣 尿中結核菌
・蒙墓齎腎暑
          治 療 後
手 化学化学療法尿中結核菌治療後
R 術  療法剤期  間






































































57   ”







  前立腺部32  終痛
46 血 尿
32 膀胱症状
  前立腺部42  痺痛
59 腎症状






























































































































































































































































































































































































































4 （5） i，i87 （gge3 ）
3 （1Q） i，304 （ge，Z ）
7（g） i，63s（glg）
s （S） i，554 （ ij3Z ）
6（g） i，660（9gg）
  O．350．36 （    ）  O．36
0．34 （ 8123g ）




   性別主訴 男  女  計
膀胱症状2例8例
前立腺部痺痛  6例 0







計 10例 19例 29例（100％）
計29（ll）81・畷1呈｝）・．34（1：ll） Table 7．初診時尿所見
（）内＝上段 愛知医科大学附属病院




















3修」1］   5｛ 可（17．2％）
3修；）J  5修聾（17．2％）
7修司   9｛ 冒 （31．0％）
4｛列  6夢弓（2α7％）
2 ptj 4 iYPI （ 13．8 foO ）
       ＞10  4例
白血球数＊一 11～30 12例




       ＞10  19例
赤血球数米 11～30 5例




計 10eSig 19｛ij［1 29ifiti （ 100％）
＊顕微鏡下・（×400倍）1視野中白血球数
＊       〃     赤血球教











（6 5． 5 90）
（ 6．9％）
（ 3．490）
     定型的病変 玉3例
膀胱粘膜 非定型的病変 8例




     100～200η諺  8例J
膀月光容量   201～300η諺  正5修F弓





肺  結  核
結核性肋膜炎
骨関節結核



















（4 1． 4 90）
深津・ほか：尿路結核・臨床的観察




















































    0異常所見を認めない
     異常所見e1      上部の尿停滞なし
賭像・異]懇諭見
     閉 塞3     （尿管腔の完全閉塞）










1 N H ii





























       Table 13．治療法
SMに耐性
1 N H ／i
PAS ，i















計（29例）（晶甥）  2例   2例
（6．990） （ 6．9AOo）










































































































































































































































































































12） Lattimer， J． K．， Reilly， R． and Segawa， A．：
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